











  Based on the perspectives of plurilingualism and pluriculturalism, this paper provides an 
overview of multiple attempts of community collaboration designed both in and outside the 
curriculum for university students studying foreign languages and related topics. In a commu-
nity-based participatory research （CBPR） approach, it also intends to assess the impacts of 
these programs on the students in addition to their language acquisition and disciplinary 
knowledge focusing on such elements as developing their autonomy, collaborative growth, 
citizenship, and international professionalism.
  The paper consists of the following five project reports: 1） a multicultural and multilingual 
picture book reading project at the library（Nakayama and Yoshida）; 2） community engagement 
activities as part of university curriculum in collaboration with the local community（Kawakami 
and Kajikawa）; 3） science communication at a liberal arts university（Hatada）; 4） community 
engagement activities as part of field museum initiatives（Minami and Kajikawa） 5） language 
study tours in collaboration with university students, international students, and high schools
（Shimamura and Minami）; and 6） an elementary school English volunteer project（Yoshida）
（see Table 1）. With an overview of each program, the learning effects of the program and its 
impact on the community are examined and their challenges and implications are discussed for 
future studies.
  Instead of sticking with the conventional style of foreign language education from a 
monolingual perspective, the implementation of comprehensive field-based plurilingual activi-
ties were found to be meaningful not only for university students, but also for the local commu-































































































































































































































































































































































































協力者 専攻 学年 参加動機やその他の活動





















H 中国語 2年生 中国語研究会，中国語弁論大会，ボランティアに興味
I 中国語 2年生 中国語研究会，中国語弁論大会
125複言語・複文化活動を通した共同体での発展的学び










































グローバル観光学科の CEPのひとつである京丹後における実習は，2019年 8月 4日（日）～
8月 30日（金）に京丹後市観光協会が地域コミュニティとの橋渡し役となって実施された。参











































2.2.3.2 示唆 2）定量的分析から見た京丹後 CEPが学生の学びに与えた影響
本取組の前（以下，事前）と，取組終了後（以下，事後）に，質問紙調査を行った。調査項目
については，本稿の取組すべてに対して共通項目として設定された全 60調査項目（付録「教育



























































2.3.2 グローバル観光学科における 2019年度の CEP越前実施概要（南）



































































































































































本スタディツアーは，2019年 8月 5日から 7日（ 2泊 3日）の日程で実施された。スタディ
ツアーの参加者は，本学で中国語を専攻する大学生 3名（ 2年次生 2名，3年次生 1名），日本















































































ループが招かれている。ほぼ毎月 1回のペースで，土曜日の 10:00～11:00の時間帯に 60分間の























学生 A 学生 B 学生 C
ボランティア歴 ２年 ４年 ３年
その他の活動 リーダーシッププログラム イベントボランティア 国際交流サークル

































































































 3） 『平成 30年（2018）京都府観光入込客調査報告書』によると， 平成 30年に外国人宿泊客の数は，




 5） 「社会人基礎力」（経済産業省 URL: http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/）を参照。
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よよ くく ああ てて はは まま るる
  
ああ てて はは まま るる
  
どど ちち らら とと もも いい ええ なな いい
  
ああ てて はは まま らら なな いい
  
全全 くく ああ てて はは まま らら なな いい
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付録：教育実践における大学生の学びに関するアンケート
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